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 The metal matrix composite has become an important material in aerospace 
and automotive industry due to their mechanical properties such as light weight, wear 
resistance and high strength.  although metal matrix composite, are produced in net 
shape, there is some need for secondary operation such as machining. The main 
problem in MMC machining is high tool wear which result in extra cost. This 
observation has resulted in an investigation to evaluate the effect of machining 
parameters and Bismuth as modifier on machinability of Al-20%Mg2Si. The  
classical experimental design was also applied to develop empirical model, 
(regression model), to represent the relationship between machining parameters and 





















Komposit logam matrik merupakan bahan yang penting terutamanya dalam 
industri aero-angkasa dan automotif. Ini kerana bahan tersebut mempunyai sifat-sifat 
mekanikal seperti ringan, rintangan terhadap kehausan dan mempunyai kekuatan 
yang tinggi. Walaupun komposit logam matrik dihasilkan dalam bentuk yang tepat 
dan jelas, ianya masih memerlukan operasi sekunder seperti pemesinan. Namun, 
masalah utama dengan komposit logam matrik ini adalah kehausan pada mata alat 
yang tinggi dan secara tidak langsungnya, kos yang tinggi juga diperlukan. 
Pemerhatian ini telah menderong satu pengiastan untuk menilai kesan parameter 
pemesinan dan penambahan Bismuth sebagai pengubahsuai lupada kebolehmesihan 
Al-20%Mg2Si. Rekabentuk ujikaji klasik juga digunakan untuk menghasilkan model 
emprikal (model regresi) untuk menjelaskan hubungan antara parameter pemesinan 
dengan daya pemotongan, kekasaran permukaan dan juga pengubahsuai Bi. 
 
 
 
 
 
 
 
  
